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Abstract 
Crystal distortion and its temperature depend己nceof oxide spinels is measured by X-ray 
diffractometor， and parameter W which appeared in Kanamori's theory is calculated from the 
results 
According to Kanamori， W was surposed to be proportional to the magnitude of the crystal 
distortion. 
Contrary to the prediction of the theory， the experiment seems that ~V is monotonically 



























Uz = Uzo [exp(2 WjkT) -exp(-WjkTJ/[exp(2 WjkT) +2exp(-l町kTJ.
Uzは温度 Tにおける結晶歪であり，lzOは絶対零度における結晶査である。 この論文では U，
W のかわりに次の関係で与えられる S，L1をもちいることにする。
3W い T， 1+2S s=ヱι，L1 = 一一~ L1の値は，T， Sの測定値から L1=一一ln一一一一，の関係で求まる。:IZO' .- 2k .~ V../ I IE!.~c:h. ， .L， U V_.lt，..."'!，'J AC. I ~/J4 "，_.} _， - 2 u. 1-S 




は電子軌道準位は 3重に縮退している (図-3)ので， Jahn・TeIler効果による結晶歪が期待され
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もちいた回折線のミラー指数は， (4， 4， 0) (4， 0， 4) (0， 4， 4)である。それぞれの試料について
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